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Abstract
Thailand made great progress toward institutional democratization through the amendment of the 1991 
Constitution, which stipulated that only elected MPs were eligible for the position of prime minister in 
1992.  This amendment was followed by the 1997 Constitution.  However, Thailand experienced a coup in 
2006, and the coup group drafted the 2007 Constitution.  Since the coup, the judiciary has been pivotal in 
changing governments.  Democratically elected governments have been toppled by the judiciary.  Further-
more, people in large cities such as Bangkok, who protested against the military’s extended rule in 1992, 
approved of the 2006 coup and the unusual methods employed in changing governments, an abnormal 
phenomenon in a parliamentary democracy.
The common objective that links the coup, the two constitutional amendments (1997 and 2007), and 
the decisions of the judiciary is resolving corruption among the country’s politicians.  Even though sev-
eral coups have occurred and constitutional amendments have been made for this purpose, the problem of 
corruption appears to be continually exacerbating.  To understand this issue, it is important to recognize 
what kinds of behavior in politicians have been codified as corruption.  Therefore, this paper examines the 
legal definitions of corruption.
A close scrutiny of Thailand’s constitutions and laws reveals that the legal definition of corruption has 
widened owing to the former’s consecutive amendments since the 1990s, from apparent corruption (such 
as bribes or kickbacks) to vague or gray corruption (such as conflicts of interest and false statements of 
property and debt).
Although in other countries these new legal definitions of corruption are used to control the spread 
of corruption among politicians by pre-empting potential corruption, in Thailand such forms of corruption 
are stipulated as grave crimes that could end an individual’s political career—and they have broader 
 definitions, including forms of corruption that are not serious.  This suggests that constitutional amend-




ments have resulted in increased corruption among politicians.  This has caused people to distrust politi-
cians and a democratic form of government, leading to the possible destruction of democracy either by
coup or by the judiciary.  In fact, constitutional amendments may themselves have been excuses for dis-
mantling democracy.






































ことを指摘している［Pasuk and Sungsidh 1994］。従って，民主化とともに汚職が増えたと速断
することは禁物であろう。では，汚職取締機関の権限が強化され能力が向上したために，摘発
事例が増加したのであろうか。確かに国家汚職防止取締委員会（Khanakammakan pongkan lae 












2) 半民主主義の時代，首相は下院議員である必要は無かった［Chai-Anan 1989］。首相が依拠していた 3
本柱は，連立政権を樹立出来る数の下院議員，軍（特に陸軍司令官）からの支持，首相任命の勅令で
あった。半分の民主主義とは，経済発展の結果登場した中間層と軍及び文官ら官僚を融和させようと
する試みだったと指摘されている［Likhit 2010: 458; Niyom 2006b］。
3) 国家汚職防止取締委員会の前身は 1973年に創設され，1975年に首相府のもとに移管された汚職防止
取締委員会である。しかし当時，資産負債報告書は秘密文書とされ，開示するためには，まず汚職取






















1999年施行の「汚職防止取締法（Phraratchabanyat prakop ratthathammanun waduai kanpongkan
lae prappram kanthutcharit Pho.So. 2542）」，6）「国家機関による入札への参加に関する犯罪法
（Phraratchabanyat waduai khwamphit kiaokap kansanoe rakha to nuaingan khong rat Pho.So. 2542）」，
「マネーロンダリング防止法（Phraratchabanyat pongkan lae prappram kanfokngoen Pho.So. 2542）」，
2000年施行の「国務大臣の持分及び株式の管理に関する法（Phraratchabanyat kanchatkan 








































































































































































































債報告法（Phraratchabanyat kansadaeng sapsin lae nisin khong samachikwuthisapha lae samachiksapha
phuthaen ratsadon Pho.So. 2539）」によって，国会議員は各議院の議長に対し資産負債報告書の
提出が法的に義務付けられた。9）しかし，当該法律では専門機関による報告書の調査は行われ
ず，一般公開の対象でも無かったため実効性の薄い規制であった。1997年憲法では，政治職者



















































臣の持分及び株式の管理に関する法（Phraratchabanyat kanchatkan hunsuan lae hun khong 










































































































































































































































第 3章　資産負債調査（第 1部　政治職者の資産及び負債報告，第 2部　国の職員），第 4章　事
実調査，第 5章　免職，第 6章　憲法 308条に定められた政治職者に対する刑事手続き，第 7章
国庫への資産移譲申し立て，第 8章　憲法 308条に定められた政治職者以外の者に対する刑事











































する汚職」（Thutcharit to nathi），「異常な資産増加」（Sappasin phuemkhuen phitpakati），「異常












































































































































































































































































































26) 1985年 11月「中央銀行の業務規制に関わる緊急勅令（Emergency Decree regulating the Affairs of the
Bank of Thailand Act）」によって，タイ中央銀行の傘下に設立。
27) この裁判の中で被告であるタックシン側は，汚職防止取締法第 4条，第 100条及び第 122条の 2007年




































































29) タイ語では主に 4種類の表記が存在する。①Khwamkhatyaengkan rawang phonprayotsuanton lae
phonprayotsuanruam（私益と公益の対立），② Phonprayotkhatkan（対立する利益），③Khwamkhaty-
aeng nai prayot（利益の対立），④ Phonprayotthapson（重複する利益）。利益相反を判断する上で重要
な「公益」は，タイでは非常に幅広く捉えられている。政治的，文化的，宗教的，社会的，家族的，
法的，心情的またはイデオロギー的なものまで包含されると考えられている点もタイ的特徴である


































［The Nation Jun. 12, 2007］。しかし，批判する知識人らも「政策汚職」に違法性が無いことは暗に認め
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